



























One of the purposes of child-support programs is to bring out parents’ proper action of 
raising children. The problem of modern child-rearing is increasing specifically parents who 
can not communicate well with children, which causes some problems. In fact, there are 
many mothers who change the diapers in silence, and who breastfeed while talking on their 
cell phone or watching TV. The importance of talking to a baby who does not utter words 
is less understood. When parents talk to babies, they react delightedly, and it also gives 
parents a delight. Bookstart recommends communication with babies using words. The 
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picture books, which are distributed from Bookstart, are selected from commercial picture 
books for babies, and basically they emphasize the development of a baby. The picture books 
which are used in Bookstart as a tool to bring out mother’s nursing performance were 
redefined. and created Also, the picture books, which emphasize talking between mother 
and child, were created. These picture books were distributed to outreach project of the 
healthcare center, and are used at child-nurturing facilities as support for of the absent 
home. This article brings up the new way of child-support program through the 















































































　Ａ市（関西圏都市部，年間の新生児数は 2009 年で約 4100 人）では，2004 年に策定された次
世代育成支援対策推進行動計画において，ブックスタート事業（関係機関は保育課，保健センター，
ボランティアセンター）を，6 ヶ月健康診査時に絵本の読み聞かせを実施するとともに，啓発用
リーフレット（赤ちゃん絵本 30 冊のブックリスト）を配布する事業とした。（後に 9 ～ 10 カ月
健診時に変更）
　2009 年 4 月に，市の子育て支援施設 A の指定管理者の変更に伴って，当初よりブックスター
トを実施していた社会福祉法人が，別の NPO 法人に変わり，事業の見直しが行われた。新しい
指定管理者によって，日本におけるブックスタートの普及活動を行っている NPO ブックスター
トから講師を招いた学習会が 2009 年 12 月に実施され，「全出生児に絵本を手渡す」という点が
実現できていないことが明らかになった。これは，A 市が人口の多い都市部であり，全出生児
に絵本を手渡すには，予算の面から困難であることが大きな理由であった。753 市区町村自治体
（2010 年 11 月 30 日現在，NPO ブックスタートの調査）において実施されているブックスター
トは，A 市よりも規模の小さい自治体でより多く実施されている。








































































　これまで，Ａ市では 9 ～ 10 カ月乳幼児健診で，ブックスタートのコーナーを作り，ブックリ
ストを配布し，読み聞かせボランティアが実演を行ってきた。健診の待ち時間に，関心のある親
が読み聞かせコーナーに自由に参加するという形式で，ブックリストはさまざまな配布資料とと
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